




Verification of Consumer Unit Made by Prais and Houthakker 




















































































































































f = b1十 blog X 
となる。この式をbでくくると，













































f = a + b log X ( 6 ) 
この式にはパラメータが2つあるために， これを lつに
するためにa/b=1とおくと，
















K~ ， = k IEI n 1+ k'E' n ，+k'E' n3+・kSE'ns (11) 
k，E，. k山・・.k SEI :それぞれの特定の費目の消費
単位









K'E' = k，E， n，+ k'E' n". kSE' nls 
K'E' = k'E' n，+ k'E' n".. kSE' n，s 
K，E， = k，E， n.l+ k'E' n"， .. kSE' O'S 



















2 13-15.6 181 
3 15.6-18 196 
4 18-21 247 
5 21-24 243 
6 24-27 230 
7 27-31 222 
8 31-35.6 204 
9 35.6-42 187 



































































































K= I n" n" ・・・， n s Ik十u (15) 
となる。これを簡略化すると，













u = K -n k (18) 
を導くことができる。これを使ってU'uを展開すると，
u'u= (K-n k) ， (K-n k) 
( 5 ) 
????
人間福祉学
= (K'-n'k') (K-n k) 













n 'K = n' n k (21) 
となる。この式から消費単位kを求めると，


















L(K-K)' = (K-K)' (K-K) 
= K'K-2 K'K+K'K 




R' = n'k'K-K'K 
K'K-K'K 
あるいは簡単にして，



























穀物 乳製品 野菜 果物 魚 肉 全食物
1歳未満 0.39 0.83 0.36 一0.36 0.00 。φ叩 0.35 
1~4 歳 0.55 0.63 0.75 0.59 0.43 0.30 0.52 
5-9成 0.65 0.58 0.78 0.65 0.41 0.35 0.57 
1O~13歳 0.89 0.75 0.87 0.66 0.84 0.54 0.71 
14~17歳 ・ 男子 1.01 0.87 1.03 0.65 0.68 0.55 0.81 
14~17歳・女子 0.73 0.71 0.72 0.68 0.59 0.48 0.65 
18歳以上男子 1.00 1.00 1.∞ 1∞ 1.00 1.00 1.00 

























































































































































































収入階層 手均収入(円) 平均食費(円) 平均人員数
203697 73342 4.5回
2 268479 78654 4.440 
3 291200 84425 4.238 
4 303871 77636 4.056 
5 329741 86232 4.082 
6 321021 80985 3.721 
7 352012 83224 3.817 
8 357038 78912 3.642 
9 383871 85123 3.616 
10 416092 85816 3.619 
1 411367 81285 3.250 
12 477761 89092 3.349 
13 519028 88624 3.012 






















れたそれぞれの消費tl1位のグループに 1世帯あたり何 を求めるには，まず(10)式の中の世帯構成員 l人あたり
人が属しているかを決定する。 収入額I/Nの値と，その対数を とった倒 log(I/N) 
この1崎将?数によって除した値が，連立方程式(12)式.f5 を求める必要がある。表6から，位帯情成員1人あたり




0-5歳 6-14歳 15-21成 22歳以上の男子 22歳以上の女子
0.95294 0.917臼 0.34117 1.04705 1.32941 
0.95238 0.95238 0.21428 1.10714 1. 21428 
3 1.69318 1.03409 0.30681 1.03409 1.17045 
4 0.77272 0.76136 0.28409 1.04545 1.19318 
5 0.43529 1.10588 0.25882 1.07058 1.21176 
6 0.'15569 0.81012 0.39240 0.98734 1.07594 
7 0.'13529 0.92941 0.27058 1.05882 1.15294 
8 0.'16438 0.690117 0.35714 1. 03571 lω523 
9 0.30232 0回604 0.44186 1.09302 i目09302
10 0.15476 0.70238 0.53571 1.08333 1.14285 
1 0.17857 0.46128 0.44047 1.07142 1.09523 
12 0.21686 0.28915 0.53012 1.12048 1.19277 
13 0.06024 0.31325 0.32520 1.13253 1.18072 




収入階層収入(1) 食費(E) 人員数(N) 11 N LOG( 1 /N) 7 +LOG( [/N)全消費単位数 k 
203697 73343 4.5剖 44150 4.645 1.545 47473 198 
2 268479 78654 4.44 60591 4.782 1.伺2 46751 9208 
3 2912∞ 84425 4.238 槌674 4.837 1.737 48610 5732 
4 303871 77636 4.056 74868 4.874 1.774 43756 16676 
5 329741 86232 4.082 80750 4.907 1.807 47718 15180 
6 321021 80985 3.721 86253 4.936 1.836 44115 
7 352012 83225 3.847 91484 4.961 1.861 44712 
8 357038 78913 3.642 98055 4.991 1.891 41720 
9 383872 85124 3.616 106193 5.026 1.926 44195 
10 416092 85817 3.619 115017 5.061 1.961 43767 
1 411368 81286 3.25 126544 5.102 2.002 40597 
12 477761 89092 3.349 142959 5.155 2.055 43350 
13 519028 回625 3.012 172774 5.237 2.137 41462 











































0-5歳 198 0.01 
6-14歳 9208 0.55 
15-21歳 5732 0.34 
22歳以上の男子 16675 1.00 
































































































































































































































消費単位分類 0-5歳 6 -14歳 15-21歳 男子22歳以上 女チ22歳以上
0-5歳 0.733485 -0.371105 0.221203 0.49064 
6-14歳 0.733485 -0.2043 -0.22421 0.163678 
15-21歳 -0.371105 -0.2043 i 0.269833 一0.364448
男子22歳以上 -0.221203 -0.22421 0.269833 l 0.187812 
k子22歳以t 0.49064 0.163678 一0.364448 0.187812 
変数聞の篇相関係数
消費単位分類 0-5歳 6 -14歳 15-21成 男子22歳以上 k子22歳以上
0-5歳 0.737948 -0.101008 -0.218854 0.53036 
6 -14成 0.737948 1 0.02949 0.014456 -0.29619 
15-21歳 -0.101008 0.02949 0.312529 -0.30124 
男子22歳以上 -0.218854 0.014456 0.312529 0.400538 





で，そのときの 「決定係数JR'はO.99955と非常に高い 方法は rの値が少し変化すると，全く変わった数値に
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百lea幻imof t山hiおspap巴rJS to v巴r口if匂y
dernonstra te the v河alidityof Prai凶sand Houthakker's unit-consumer scales by us幻ingactual 1984 data from Os鈎akaPr閃巴.
fecture. 
Prais and Houthakker have computed new unit-consurner scales for al food expenditure using mathematically 
advanced rnethod. 引leirrnethods is thought to be one of the breakthroughs in the field of unit-consurner scales study， 
as the function and such mathernatical rneans had not been used for the calculation of unit-consurner scales before. 
Although several scholars introduced the study of Prais and Houthakker to Japan， the detai!s remained without 
clear explanation 
Several problerns， including very mathematical ones， are pointed out， the rnost important of which is the way of 
classification for unit-consurner scales. We discovered that the unit-consurner scales show the negative value when 
the nurnber of classification is more than five. When the unit-consumer scales are classified into five， the calculated 
unit-consumer scales do not include negative value. However， their values are very srnall in 0-5 years-old and 15-21 
years-old classification cornpared to Prais and Houthakker' unit. Other values of. units are rnore or les the same with 
Prais and Houthakker' unit. However the values are unstable， and greatly influenced by subtle changes. This may be 
because of the calculation process which uses matrix for solving the sirnultaneous equations 
We would Iike to continue this calculation and verification. The next step will be to find out the reason why the 
unit-consumer scales are so unstable， and to establish the rnethod and function that can be applied to calculate other 
scales証swell as scales for food. 
(15 ) 
